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ABSTRACT: In this study, in order to investigate load-carrying behavior of the reinforced concrete
filled steel tube, three-point bending test and 3D elasto-plastic analysis were conducted. An applica-
bility of the proposed numerical analysis method was investigated comparing with the experimental
results. The results obtained from this study were as follows: 1) it was observed that the surcharged
load was gradually increased until filled concrete was cracked and popped out from the end of tube; 2)
since the surcharged load after the concrete being cracked was distributed around 620 kN which is 90
% of maximum load, the high ductility of RCFT was confirmed; and 3) the load-carrying behavior and
strain distribution of the RCFT may be better simulated by means of the proposed analysis method.
Keywords : 鉄筋コンクリート充填鋼管，耐荷性状，静載荷実験，有限要素解析
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している．試験体には，外径 267.4 mm，板厚 12.7
mmの鋼管を用い，内部に鉄筋を配筋したコンク
リート充填鋼管であり，全長は 5.6 m（純スパン 4
m）である．鋼管には STK 400を用い，充填コン
クリートの設計基準強度 f ′c を 50 MPaとし，内部
鉄筋には PC鋼棒（SBPR）を等間隔に 9本配置する
こととした．内部鉄筋は，鋼管端部からそれぞれ






















































































ン中央から 600 mm まで 100 mm 間隔で左右に 6
点ずつ，600 mm以降は 200 mm間隔で 5点ずつの
計 23点，側面（中立軸）には試験体中央から右側に










降伏変位 δy および降伏荷重 Py は軸方向ひずみが
降伏ひずみ εy(= 0.11%)に達した時点の変位およ
び荷重である．なお，降伏ひずみ εyは表 1に示す


























































1.0×107 N/mm3，せん断方向剛性 ks = 1.0 N/mm3）
を与えることとし，摩擦に関してはクーロン摩擦
を採用した．摩擦係数 µs に関しては，事前解析
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Es = 200 GPa





鋼種 降伏応力 破断強度 弾性係数 ポアソン
fy (MPa) fu (MPa) Es (GPa) 比 νs




適用することとし，塑性硬化係数 H � は弾性係数
Esの 1 %と仮定した．降伏判定には，von Misesの
降伏条件に従うこととし，降伏応力 fy，弾性係数




度を f �c = 50 MPaとし，圧縮ひずみが 0.35 %まで
は土木学会コンクリート標準示方書（以後，示方
書）6)に基づいて定式化し，0.35 %以後は初期弾性






















































































































































て摩擦係数を µ = 0.5とする場合について詳細に
検討を行うこととした．
5.2 荷重–変位関係







かる．一方，変位が 25 ∼ 50 mm では解析結果が
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変位が増加した δ = 50 mm（b点）では，載荷点近傍
の上縁コンクリートでは −3,500 µ を超える圧縮
ひずみが発生し，底面では広範囲で 1,700 µ を超
える引張ひずみが発生していることが分かる．中
央断面を見ると中立軸は若干上側に移動している
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